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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of physical activity on 
forearm muscles in adultmen. Two adultmen who differ in the habit of physical ac-
tivity se円 edas subjects of this study. Subjects were employed in three types of 
handgrip strength. First， they repeated maximal strength 15 times， second sustained 
handgrip at a tension of 60% of MVC， last increased tensions at a rate of 5 kg/3 
seconds. We recorded EMG during their trials. There was no difference in MVC. 
An active man was superior in endurance time at a tension of 60% of MVC. From 
the， previous study， we obtain that the condition occurs intramuscular occlusion. 
Thus we concluded that FG muscle fibers transform FOG muscle fibers in forearm 



































( 2 ) 測定方法
被験者は机に面して椅座姿勢で、肘関節 120度開曲、自i腕田内I-q外中間位
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(Flexor carpi ulnarisl 、伸筋として長時側子根仲筋 (Extensorcarpi 
radialis 1.) と尺{別手根伸筋 (Extensorcarpi ulnarisl を対象として表面
双極誘導法5) を用いて記録した。直径 5mmの銀塩化銀皿電極(ダイヤメデイ







ったJ，'iJ波数帯域は 1Hz ~ 500Hzであった。筋電図は、 {也に権側手根屈筋
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(Flexor carpi radialis)、浅指回筋 (Flexordigitorum superficialis)を測
定したがこの二つについては別のデータレコーダに収録したためレゴーダの
周波数特性が異なることとなったため、今回は前述の三つについて報告する。
サンプリングした簡所は反復握力では 1[u]目、 5[8]目、 9回目、 12凹目、
15同日で、 5秒間のうち前半の 2秒間とした。 60%持続据力では持続時聞を
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Fig. 5 Changes of MPF at intermitted maximum 
contractions in subj. N.S. 
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Fig. 6 Changes of MPF at intermitted maximum 
contractions in subj. K.T. 
(2: FCU， 3: ECU， 4: ECR) 
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成人男性の握力に及ぼす運動効果に関する筋電図からの検討
Fig. 7 Force-curve and EMG at sustained 60% MVC 
in subj. N.S 
(First row : force-cur冗re，second row : FCU EMG， 
third row : ECU EMG， fourth row : ECR EMG) 
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Fig. S Force-curve and EMG at sustained 60% MVC 
in subj. K.T. 
(First row : forc巴ー curve，second row : FCU EMG， 
third row : ECU EMG， fourth row : ECR EMG) 
( 1 ) 反復最大握力について
図2は被験者の握力値の推移を示している。 1回目にそれぞれ最大値を記





的であった。サンプリングした各筋の平均周波数 (MeanPower Frequency 
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Fig. 9 Changes of MPF at sustained 60% MVC 
in subj. N.S. 
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Fig. 10 Changes of MPF at sustained 60% MVC 
in subj. K.T. 















Fig. 1 Chang巴sof L/H ratio at sustain巴d60% MVC 
in N.S. 
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Fig. 12 Changes of L/H ratio at sustain巴d60% MVC 
in K.T. 










Table 2. The reduction rate of MPF during 
sustained 60%MVC. 
N . S K.T 
F C U 68.2% 27.6% 
E C U 77.5% 26.7% 


















































































































































































































































































































































































































筋維維は収縮速度から大きく速筋線維 (Fasttwitch fiber : FT線維)、





st twitch glycolytic : FG) 、緩やかな収t宿・ミトコンドリア酸化能力の良
さ・乳酸のエネルギ一利用・耐彼労性を特徴とする遅筋線維 (slowtwitch 
oxidative : S 0 )、両者の中1mの特性をもっ筋線維(fasttwitch oxidative 
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